

































The present study is aimed to develop the transgenic mouse that express reporter gene, 
EGFP, under the parvovirus P4 promoter, and to visualize tumor by in vivo imaging. The 
P4-EGFP Tg mice older than 20-days old expressed EGFP in spermatocytes of testis, but 
not in other tissues. Some of tumor tissues in P4-EGFP mice induced with carcinogen or 
mating to oncogenic ras H2 Tg mice, were detectable by EGFP expression.  
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発癌ウイルスである adenovirus type 12
や SV40(simian virus 40)は、ウイルスの増
殖に対して非許容性であるハムスター細胞
に in vitro transformationを起こし、新生仔
ハムスターへの接種により癌を発生させる。
これらのウイルスゲノム中の adenovirus 




E1A/E1B 及び T 抗原の発癌メカニズムにつ
いては、癌遺伝子産物が癌抑制遺伝子産物と
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の P4 プ ロ モ ー タ ー に も 作 用 す る
auto-regulation機能も有している。特に、癌
細胞では Rasが P4プロモーターを活性化し、









































































4 ラインの Tg マウスの精巣由来細胞におい

























   




P4-EGFP マウス  line 6、下段左：
P4-EGFP マウス  line 97、下段中：
P4-EGFP マウス  line 105、下段右：
P4-EGFPマウス line 110 
























































































































































① G. HASEGAWA, Y. DAITOKU, K. 
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11 名 中 11 番 目 ）  Novel ROSA 26 
Cre-recepter Knock in C57BL/6N mice 
exhibiting green emission before and red 
emission after Cre-mediated recombination. 
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